












Domestic Violence against migrant women
-Remedies for problems of Law for the prevention




On May　27, 2004, the bill on- the amendment of Law for the prevention of
Spousal violence and the Protection of Victims was passed. This new bill remedied
several problems, such as the limitation of the protection order. However, it ig-
nored the difficulties with female migrant victims who face the barrier of the Im-
migration Control Law and language. In this article, I briefly illustrates the prob-
lems of domestic violence against female migrants and points out the lack of the
legal protection system. Furthermore, the author examine what legal remedies are
needed to remove these barriers and proposes some alternative remedies.
キーワード: DV､外国籍女性､在留資格､法的救済制度､ NGOs































































































































































































































実及び周知の徹底に努める｣とされた｡ ｢2000年プラン｣ 7. (2).ア｡
24)各研修の場､特に入国管理局や入国警備官等の職場において､外国籍女性の基本的人権の尊重を図るため､人権教



























大阪府女性相談センターの場合､外国籍女性からの相談件数は､ 2001年98件(4.8%)､ 2002年100件(3.7%)､ 2003






































































































































































































I            r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　__





The Victim of Trafficking and Violence Protection Act of 2000 § 1513(a)(2)(A),(B).The Immigration Nation-
































き取りを行う｡また､ NDVHには､全米のシェルタ-や､被害者支援団体が､ 4000以上登録されているため､ DV
の被害者は､一度NDVHに相談することができれば､支援について､一連の情報を得ることができる　NDVHに
登録する通訳者は､一定期間の研修が義務付けられている　NDVH Press Release, "National Domestic Vio-
lence Hotline Answer 700,000th Call for Help", National Domestic Violence Hotline, http://www.ojp.usdo].
gov/vawa (last visited May.31, 2004)
47)イギリス政府は､ 2003年12月に､民間のシェルターと相談機関と共同で､ 24時間対応の全国DVヘルプラインを開
設した　NGOの協力を得たことにより､ 100言語以上対応できるようになった｡ヘルプラインの運営資金は政府が
























































51) Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Twenty-ninth session, Draft report,
Consideration of reports of States parties, Japan, Forth and Fifth periodic reports, 18 July 2003, http://
www. un. org/womenwatch/daw/ced aw/cedaw 29/ConComm/ JapanE. pdf
(last visited, May.31,2004)
